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   1） Estramustine phosphate （Estracyt） was administrated to 10 prostatic cancer patients consisting
of丘∀e倉esh cases and five cases resistant to中。 hormone therapy and its therapeutic effect was judged
with ’狽??course of the subjective and objective findings ac fter 3 months’ administration． The dail．y
dose ofEstracyt was three to six capsules．
   2） Though there was some difference in degree， subjective symptoms of prostatic cancer were’
lessened in all patients．
   3） ln the obJ’ective si．ns， the decrease in the amount of residual urine， softening of the prostate
and nor皿alization of acid phosphatase level werc observed in nearly． all patients． Except these signs，
there were no improved s’igns which was common to all patients． ’ The imprOvement of bone scintilla－
tion findings and obstructive renal insuMciency were observed each in one patient．
   4） Of the adverse reactions， gastrointestinal distu；ba4ces and．gyne60mastia wgre main reac．tions，
but the serious adverse rea’ モ狽奄盾獅?such as the depression．of bone marrow apd disturbance of liver func－
tion were observed in n6ne of the patients．
















1228 泌尿紀要25巻 11号 1979年
81歳（平均年齢69・2歳）であった．stageについては，





5 FU 200 mgが併用されている（Table 1）．
Table 1
症例N・年令・t・g・駕撃舗症治鰹その他
1 52  C 4cap 結腸膀胱痩
   66 C 4cap
  3 67  B  4cap  高血圧1群
  467 C 4cap 膀胱癌






6 72 D 4cap
7 72 D 6cap
H群881 B4，ap
9 68 C 4cap
10 66 D 3cap
肺線維症． ホンバン
    （4ケ月）
気管支喘息 ホンバン





    （3週間）
    ホンバン

















































症例甑   排尿困難 舗糠繍灘 消化器症状 乳房変化
1覆圭＼ ±十
・覆tll↑ 献 題
  前  ＋3
  後  一
2
1 十 十
  前  十4 後  ＿
3
3 十
5 前  ＋  導尿中












  前  ＋  5～69
  後  十  3～4 ± 十
  前10
  後
5t．6  刊ト  十





症例Nb．       前立腺触診所見残尿量    大きさ 硬さ 浸潤範囲
前立腺      X－P               骨シンチ生 検 尿道 胸部 骨盤 腰椎 心 電 図
1覆こ雪雲⊥ 改善 腺癌  十  一  一  一＼  不変 ＼  ＼． ＼ ×




・覆こ羅大 不変 腺癌  ＋  一  一  一＼  不変  ＼  ＼  ＼ 十改善
・覆こ響大茎や鰭寸義＝ 十不変
・震ll嵩腫大‡や構聯議 十× LVH、心筋障害  同 上
  前  290  鶏卵大  ＋9




   同 上
   前75鶏卵大＋10   後26小鶏卵大＋著明．改善
腺癌  十  一  ＋  ＋




症臨 鷲』ALP匙；BUN そ の 他
 甫む  2，1   5．5   1．0   161





  前  2，1   8．8   1．2   13
2
 孝麦  2．5   6．6   1，1   16
血づ、板  15，0x104 鋤 14，6
12，SXIO4 Hb 12，7
  前 1．9  4．1  1．5  18．6 total pr“tein 7．2Hb 15．O、｝丑4Y
3後1．73．51．114t。t、l pr。しei，6．4恥11．3、 Ht 36
副 作 用
・覆81：：1：ll：lll：1
s 1．HU，一VJ ii，2 ili ：fi S21g








  前 5．4 28．4  1．1  127
  tk 3．0 9，4 O．9 17
Table 5
  前0．64．01．O15．38
 子変 1．1  3．8  1．0 13．7
症例N・． 副 作 用
  前 2．1  6．l  O．8  10．39
 そ変 1．2  4，0  0。6  10．4
  前．1，8 8．4  ＼  ＼10
  後  1．8 7．3  ＼  ＼
右腎機能無しESR（1hr値＞97
















      消化器症状
消化器症状、軽度乳房変化、軽度貧血
 消化器症状、乳房変化、軽度貧血
    乳房変化、心筋障害
色素沈着、軽度乳房変化、心筋障害
        なし
     軽度享し房変｛ヒ
      軽度乳房変化
   心悸充進、軽度乳房変化．
      一過性下痢
正230
総 合 判 定













































Nilsson and J6nsson2）， Nagel and K611in3）などによ
って有効性が報告されている．またMurphy et al．
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